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I - 1 1984年以前における共通農業政策の推移


















































































年次 支出総額 乳製品 穀物 守二j夫j f[JllJi 砂耕[ オリーブfr!1
(億エキュ) (%) (% ) (%) (%) (%) (%) 
1972年 22.6 25.4 40.2 0.3 (12.0) 6.7 
1973:if 38.1 39.2 27.0 0.4 (9.7) 3.6 
1974年 31.1 39.3 12.9 10.3 (4.7) 35 
1975年 47.3 24.4 13.1 20.7 (4.9) 6.5 
1976:i1三 55.7 36.8 11.0 11.5 (5.5) 4.1 
1977年 71. 0 35.0 10.7 7.0 (5.8) 5.8 
1978~三 86.7 46.3 12.8 7.4 (3.7) 10.1 
1979年 104.4 43.4 15.0 7.2 (5.8) 9.0 
1980年 115.1 42.8 14.0 10.2 (6.8) 6.1 
1981年 111.4 30.0 17.2 12.9 5.2 6.9 4.0 
1982年 124.1 26.8 14.7 9.3 5.8 10.0 4.0 
1983年 159.6 29.6 15.5 9.2 6.0 9.0 4.2 
1984年 183.7 29.6 9.0 13.9 3.6 8.9 5.9 
1985年 198.4 29.9 11.6 13.8 5.6 9.1 3.5 
1986年 222.6 27.4 14.4 12.0 7.7 7.4 4.6 
1987年 229.7 22.6 18.4 9.3 11.7 8.8 4.9 
1988年 276.9 21.6 15.9 8.9 10.7 7.5 3.4 
1989年 282.5 17.4 14.6 9.2 10.4 7.2 6.2 
1990年 264.5 18.8 14.6 10.7 13.1 5.3 4.4 
1991年 323.9 17.6 16.1 13.2 11.0 5.6 5.8 
1992年 329.3 12.9 17.1 13.6 12.8 6.1 5.4 
注)1980年までの油脂の数値はオリーブ油を含む。
(EC委員会:The Agricultural Situation in the Community. 各年版による)
11-2 乳量割当制度の実施とその後の動向
乳量割当制度は， 1984年 3月の EC閣僚理事会で導入が決定された.それによれば， 1984/85年度
から1988/89年度までの 5年間について，アイルランドとイタリアを除く加盟毘に対し， 1981年時点
における各屈の乳出荷量の101%が割当てられた(アイルランドとイタリアについては1983年時点の













1984/ 1985/ 1986/ 1987/ 1988/ 1989/ 1990/ 1991/ 1992/ 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
フランス 25.6 25.5 25.6 24.2 23.6 23.9 23.8 23.4 23.4 
ドイツ 23.5 23.4 23.4 22.1 21.5 21.8 21.8 27.5 27.5 
イギリス 15.6 15.4 15.4 14.5 14.1 14.4 14.4 14.1 14.1 
オランダ 12.1 12.0 12.0 11.3 11.0 11.1 11.1 10.9 10.9 
イタリア 8.3 8.3 8.3 7.8 8.4 8.3 8.5 8.3 8.3 
アイ jレランド 5.6 5.6 5.6 5.3 5.1 5.2 5.3 5.2 5.2 
デンマーク 4.9 4.9 4.9 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 
スペイン 4.7 4.5 4.4 4.6 4.6 4.5 4.5 
ベルギー 3.2 3.1 3.2 3.0 2.9 3.0 3.0 2.9 2.9 
ポルトガル 1.7 1.7 
ギリシア 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
ルクセンブルク 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
EC計 99.4 99.0 103.9 97.9 96.1 97.7 97.8 103.8 103.8 
(EC委員会:The Agricultural Situation in the Community各年版による)










































牛乳生産量(千kl) 25，770 30.050 32，450 
牛乳出荷量(千kl) 18.042 22.949 25，320 
バタ一生産量(千t) 446 540 595 
チーズ生産量(千t) 730 1.040 1，151 
乳牛頭数(千頭) 7.280 7，279 7，195 
乳牛を飼養する
815.5 農業経営体数(千戸) 517.5 427.4 
1経営体当りの
8.9 飼養頭数 14.1 16.8 
飼養規模10頭未満
622.7]) の経営体数(千戸) 227.3 155.8 
飼養規模10~19頭
249.51) 159.8 の経営体数(千戸) 132.1 
餌養規模20頭以上














においても 1983年においても ほとんど変化していないからである. EC共通農業政策に基づく乳製
品価格の下支えは，このように既存の構造を温存することによって，結果として消費市場と議離した






































































規模階層 経営体数 乳牛頭数 経営体数 乳牛頭数
(戸) (頭) (戸) (頭)
1 -2 頭 64.118 99，056 20，916 30，519 
3-4 頭 54.283 189，646 12，978 45，341 
5-9 E頁 108，842 744，592 33，146 231，635 
10-19 ~貝 159，862 2，202，783 72，475 1，028，486 
20-29 頭 77，049 1，801， 146 58，137 1，382，628 
30-39 頭 32，472 1，073，679 37，297 1，244，638 
40-49 頭 13，468 578，146 18，372 790，328 
50 頭以上 9，531 589，792 15，242 946，145 








これに対して残りの 4分の 3は 酪農部13Jを切り捨てて，他の部131Jに比重を移した経営体である.

















































(出) (% ) (% ) 
ブルターニュ 15.2 22.0 20.9 
ペイ・ドゥ・ラ・ロアール 11.7 14.7 14.8 
パス・ノルマンディー 12.0 11.1 10.9 
ローヌ・アルフ 6.7 5.6 6.1 
ロレー ヌ 5.3 5.2 5.3 
ノ-)レ・ノTドゥカレ 4.0 4.8 5.1 
フランシュ・コンテ 4.8 4.3 4.8 
オーベルニュ 3.3 4.1 4.7 
ミデPイ・ピレネー 3.7 4.0 4.0 
ピカルデイー 5.3 4.1 3.9 
オート・ノルマンディー 4.9 3.7 3.5 
ポアトゥー・シャラント 5.8 3.5 3.3 
アキテーヌ 3.0 3.2 3.2 
シャンパーニュ・アルデンヌ 4.1 3.0 2.9 
その他の諸地域 10.2 6.7 6.6 
(千kl) (千kl) (千kl)











第 2図 乳量割当制度実施後 5年間(1984-89年)における牛乳出荷の変化量
に占める比率は， 1970~83年の期間に 38.9% から 47.8%へと大幅な上昇を記録しただけに， 1983年
以降における傾向の逆転は非常に特徴的である.
1983年から1989年にかけての時期は，牛乳出荷量そのものが減少に転じているため，核心地域での






















1頭当りの生産量に大きな格差が存在する.フランス農水省の報告書 (Ministerede l' Agriculture et 












農業経営体総数に占める酪農経営体1)の割合(%) 30.5 37.0 
農地面積全体に占める酪農経営体の農地の割合(%) 30.6 49.2 
酪農経営体1戸当りの乳牛頭数(頭) 22.9 23.9 
酪農経営体1戸当りの農地面積 (ha) 35.8 25.2 
酪農経営体1戸当りの飼料用農地面積 (ha) 32.5 20.5 
農地面積に占める飼料用農地2)の割合(%) 82.2 65.8 
飼料用農地に占める永年草地の割合(%) 70.1 25.0 
飼料用農地に占める一時草地3)の割合(%) 11.1 41.9 
錦料用農地に占める飼料畑の割合(%) 2.1 29.4 
(1988年農業センサス結果による)









1961年 1971 ::~三 1983i:j三 1992::1三
飼料用農地面積 1.168 1、327 1，412 1，]13 
永年草地および放牧地 510 482 330 293 
一時草地 ]71 488 643 437 
造成草地 168 78 22 12 
飼料知i 319 279 418 372 






































































証基金 (FEOGA [Fonds europeen d 'orientation et 
de garantie agricole ]あるいは英語で EAGGF
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French Dairy Farming under the Quota System 
Akira TEZUKA 
Dairy farming is one of the leading sectors in French agriculture. Until the unification of 
Germany， France had been the biggest producer of milk in Europe. Consequently， the quota sys-
tem of milk (quota 1αitier) ， introduced by the European Communities in 1984， has exerted a great 
influence on French agriculture and French rural areas. Since the introduction of the quota sys-
tem， French dairy farming has evolved in a quite different way from that of the former period. 1n 
this paper， the author examined these new aspects of French dairy farming， especially in terms of 
regional variations 
General trends of dairy farming in the post勾warFrance are frequently summarized by the 
words of concentration， specialization， and intensification. But， since 1984， new trends have 
emerged in each of these three aspects of structural change. As for concentration， the decrease of 
small dairy farms has proceeded more rapidly than before， although quota systems are generally 
supposed to fix the status quo‘On the contrary， the strong tendency of regional concentration， 
observed in the former period， has almost disappeared. Especially， the core areas of French dairy 
farming， i.e. Bretagne， Pay de la Loire， and Basse-Normandie， have shown the substantial decrease 
of milk production in the 1980's. On the other hand， mountainous dairy regions， such as Auvergne 
and Franche-Comte， produce almost the same or even litle more amount of milk by reason of the 
favorable assignment of quotαs laitiers. Relatively small and extensive nature of dairy farming in 
these areas tends to be preserved under the quota system， and the contrast between dairy farming 
in plain areas and that in mountain regions is going to increase. 1n regard to specialization and in-
tensification， some counter-movements are observed in many dairy farms. 
